**Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**

# Vorwort

2022 – ich fange jetzt (im September 2021) schon an, die Bücher für das nächste Jahr zu überarbeiten. Das bedeutet, dass neue Bücher hinzukommen und bestehende Bücher überarbeitet werden. Und da mittlerweile in der Lesekammer mehr als 1.000 Bücher zum Download stehen, ist das eine Menge Arbeit. Deshalb fange ich so früh wie möglich damit an.

An den Büchern, die es schon gibt, ändert sich das Vorwort. Zusätzlich möchte ich Bilder der jeweiligen Autoren hinzufügen, so weit mir diese vorliegen. Und ein neuer Spendenaufruf steht auf der letzten Seite – es geht um die Kirche Jung St. Peter in Straßburg. Wer mich kennt, der weiß, dass ich für die Kirche der Reformationszeit in Straßburg eine ganz besondere Vorliebe habe – daher der Spendenaufruf für die Kirche, in der Capito und Fagio wirkten..

Euch allen wünsche ich Gottes reichen Segen und dass Ihr für Euch interessante Texte hier findet. Für Anregungen bin ich immer dankbar.

Gruß & Segen,

Andreas

# Coerper, Heinrich - Das Gebet, das Machtmittel der Kinder Gottes

5. Auflage. 1930  
Buchhandlung der Liebenzeller Mission, Bad Liebenzell (Württbg.).

**Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.**  
Jak. 5,16b

Wir haben in diesem Wort zunächst die Feststellung, daß das Gebet ein Machtmittel ist, nicht dazu bestimmt, den Menschen groß zu machen oder ihn über den lebendigen Gott zu erheben, sondern um den Arm Gottes, und damit die größte Macht, in Bewegung zu setzen. Dann haben wir hier auch die Bedingungen angegeben, unter denen uns dieses Machtmittel zur Verfügung steht, und endlich wird uns noch eine ernste Mahnung, daß wir erkennen möchten, wozu wir verpflichtet sind, gegeben, eben weil uns solch ein Machtmittel zur Verfügung steht.

Wenn wir von einem Machtmittel der Kinder Gottes sprechen, so ist das selbstverständlich nicht so aufzufassen, daß ihnen mit dem Gebet etwas in die Hand gelegt sei, wodurch sie sich nach Belieben einer gewaltigen Maschinerie bedienen könnten, als ob etwa durch das Gebet wie durch ein Zaubermittel die Macht Gottes der menschlichen Willkür zur Verfügung stände. Das wäre Zauberei. Aber auf der anderen Seite können wir auch nicht groß genug vom Gebet denken, und ich glaube, die Vernachlässigung des Gebets, die Unwissenheit auf dem Gebiet des Betens ist ein Hauptgrund des Elends, wie wir es in den einzelnen Menschenherzen, in den Häusern und in den Gemeinschaften finden. Wenn mehr gebetet würde, wenn Gottes Macht nach den Zusagen in Seinem Wort mehr in Anspruch genommen würde, hätten wir ganz andere Dinge zu erwarten und würden ganz andere Dinge sehen.

Nun ist es aber ein großer Unterschied, ob uns das göttliche Machtmittel des Gebets zur Verfügung steht oder ob wir hie und da Gebetserhörungen haben. Wir wollen diesmal das Gebet betrachten als das Machtmittel der Kinder Gottes. Ich habe als Knabe, als Schüler, ich weiß nicht wie viele Gebetserhörungen gehabt. Wenn ich gebetet hatte, wie habe ich mich gefreut, wenn der Herr mir Seine Hilfe sandte! So habe ich den Herrn oft als gebetserhörenden Gott erfahren, ehe ich Sein Eigentum geworden war. Er erzieht Seine armen, verirrten Kinder mit viel Liebe, damit sie überhaupt merken, daß ein lebendiger, gebetserhörender Gott da ist. Aber eine andere Sache, die wir begehren sollten, ist es, danach zu trachten, daß uns das Machtmittel des Gebets zur Verfügung steht. Haben wir ein Notizbuch, in das wir hineinschreiben: „Erhörte Gebete“? Ach, unser Leben sollte eine fortlaufende Kette von Gebetserhörungen sein!

Wenn wir wollen, daß unsere Gebete erhört werden, wenn wir lernen wollen, ein wirkungsvolles Gebetsleben zu führen, wenn wir zwar nicht einen Zwang - das können, dürfen und wollen wir auch nicht - aber doch einen Einfluß ausüben wollen auf unseren Gott, der doch gesagt hat, wir sollen bitten, und Er wolle uns erhören, - dann müssen wir Menschen sein, welche auf die Bedingungen eingehen, unter denen einem Menschen das Machtmittel des Gebets zur Verfügung steht. Gottes Wort sagt: „Der Herr läßt es den Aufrichtigen gelingen.“ Wenn wir also beten, müssen wir auch wirklich beten. Elia, von dem das Wort unseres Textes handelt, tat seinen Kopf zwischen seine Knie, als er betete. Er sagte sich: „Weg mit allem, ich will nichts sehen, nichts hören; ich habe es mit meinem Gott zu tun!“ Hört es, meine Freunde: wenn wir beten wollen, wenn Gott es uns gelingen lassen will, dann müssen wir Menschen sein, die, wenn sie mit Gott reden, nicht mit Gott spielen! Nur keine Formschriften! Nur nicht das Gebet zu einem Formenwesen herabwürdigen, sondern laßt uns Menschen sein, die, wenn sie beten, in Ehrfurcht vor Gott liegen, bei denen es dann heißt: „Jetzt habe ich Audienz bei der himmlischen Majestät; weg mit allem, was zerstreuen will. Jetzt sieht mein inneres Auge nur auf Gott, und ich lasse Ihn nicht los mit dem Blick meines Geistes, bis Er sich zu mir kehrt und mir antwortet. Er hat gesagt, daß Er es uns wolle gelingen lassen!“ Das will nicht heißen, daß wir allemal das bekommen, was wir wollen; aber wir sollten lernen, vor Gott auszuhalten, bis eine Antwort vom Himmel kommt; und das können wir, wenn wir aufrichtigen Herzens vor Gott sind. Da heißt es dann: „Durch Gottes wunderbare Gnade weiß ich es, daß ich mit meinem Vater reden durfte und daß er meine Bitten auf Sein Herz genommen hat, und die Antwort wird kommen.“ Warum? „Ich hab's meinem Vater sagen dürfen. Wenn ich aufrichtig zu Ihm komme, wird Er mich nicht hinwegstoßen, sondern Er wird es mir gelingen lassen.“

Eine andere Bedingung ist der Glaube. Der Heiland sagt: „Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, daß ihr's empfangen werdet, so wird's euch werden,“ auch wenn es dabei Berge zu versetzen gäbe. Zweifelt nur nicht, sondern glaubt; vertraut der Macht und Treue unseres Herrn, und es wird euch gegeben werden. Wir müssen Menschen werden, die, wenn sie mit ihrem Vater im Himmel und mit ihrem Heiland reden, ein unerschütterliches Vertrauen in die Wahrhaftigkeit der göttlichen Zusage haben. Es ist eine Schande, wenn man betet, und nachher zuckt man die Achseln und sagt: „Ich weiß nicht, ob Gott erhören wird.“ Dann halte lieber deinen Mund und mache deinen Gott nicht zum Lügner. Die Verheißungen Gottes sind wahrhaftig, und wenn Er uns beten heißt und wir vertrauen Ihm, dann hat Er uns zugesagt, daß er auch die Berge, die höchsten und schwersten Hindernisse, entfernen und unseren Weg eben machen werde, damit wir wandeln und Seine Herrlichkeit schauen können. Wir sollen es aufs bestimmteste festhalten, daß, wenn wir beten, Gott handeln wird, und daß Dinge geschehen werden, welche sicherlich nicht geschehen wären, wenn wir nicht gebetet hätten.

Noch eine Bedingung des erhörlichen Gebets sei erwähnt, wie wir sie 1. Johannes 3,21 und 22 finden: „So uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir eine Freudigkeit zu Gott, und was wir bitten, werden wir von Ihm nehmen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor Ihm gefällig ist.“ Ach, meine Teuren, was ist es doch um ein Herz, das in den Einfalts- und Gehorsamsweg eingegangen ist und das aus tiefstem Grund bekennen darf: „Mein Gott, Du weißt eins, nämlich, daß es mein tiefstes Anliegen ist, daß Dein Wille geschehe; und nun, mein Gott, Du hast mir dies oder jenes ins Herz gelegt, und ich darf damit zu Dir kommen. Mein Gewissen ist rein: Du weißt, ich wünsche nichts neben Dir, meinem Gott, meinem Geliebten.“ - Da haben wir ein wunderbares Machtmittel in der Hand. Der Herr such solche, die Ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wenn wir Leute sind, die nicht im eigenen Namen kommen, sondern in Wahrheit im Namen des Herrn Jesus, Menschen, die wirklich nur dem Herrn zu dienen gewillt sind, Menschen, denen die Erfüllung des Willens Gottes viel höher steht als etwa die Erfüllung der Wünsche des eigenen Herzens, dann kann Gott uns erhören. Dann zeigt Er uns auch, um was wir bitten sollen; Er macht sich unserer Seele kund. „Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ Sie werden Gott verstehen, werden begreifen, was Gottes Wille ist, und werden auch lernen, nach Gottes Willen zu beten.

Es sind also keine hohen Bedingungen, unter denen uns das Machtmittel des Gebets zur Verfügung steht, sondern es sind einfache Bedingungen. Gibt es etwas Einfacheres, als daß man aufrichtig ist seinem Gott gegenüber? Ist es nicht einfach eine Schande, wenn ein Christ den lebendigen Gott behandelt, wie die Heiden ihre toten Götzen behandeln, ja vielleicht mit noch viel weniger Respekt? Wie einfach also die Bedingungen: Sei aufrichtig gegen deinen Gott; dann vertraue Ihm und achten Ihn für wahrhaftig, und endlich gib dich Gott kindlich einfältig hin, so wird es an Gott nicht fehlen; Er wird sich als Vater dir offenbar machen. Diese einfachen Linien werden uns auch in unserem Textwort Jakobus 5,16: „Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist,“ bestätigt. Ernstlich, aufrichtig soll das Gebet eines Gerechten sein, d.h. eines begnadigten Menschen, der Gott vertraut und die Gnadengerechtigkeit angezogen hat, der aber durch lebendigen Glauben auch in die Lebensgerechtigkeit eingedrungen ist, in die lebenschaffende Gemeinschaft mit Gott, und der nun in kindlichem Gehorsam mit seinem Gott wandelt. So steht uns das Machtmittel des Gebets zur Verfügung.

Wir wollen uns nun im Blick auf das Gebet die Frage vorlegen:

## Was können wir mit diesem Machtmittel ausrichten?

Ein Wörtlein in unserem Text (Jak. 5,16) sagt es uns: viel! „**Es vermag viel.**“ Also viel können wir damit ausrichten. Lasst uns hören, was wir durchs Gebet erlangen können.

Ein verlorener Sünder kann Gnade bekommen. „**Wer zu Mir kommt, den werde Ich nicht hinausstoßen.**“ Durchs Gebet kann die wunderbare Macht Gottes uns zugut in Bewegung kommen, die uns aus verlorenen Sündern zu begnadigten Gotteskindern macht. Komme doch jeder aufrichtig, kindlich, einfältig zum Herrn und sage ihm: „Hier bringe ich Dir meine Sünden. Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Gott erhört um Jesu willen solch ein Gebet. Ach, glaubt es doch! Was wäre das für ein Triumph für unseren Gott, wenn jemand als ein verlorener Sünder hier eingetreten wäre, und er würde sich demütigen und Gott vertrauen, und würde dann mit Vergebung aller seiner Sünden seine Straße fröhlich ziehen!

Weiter hat der Herr gesagt: „**Wieviel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die Ihn bitten!**“ Was für eine Verheißung! Nicht nur, daß Gott uns die Sünden vergibt, sondern Er schenkt auch Seinen Heiligen Geist in die Herzen als Erhörung der Bitten von Menschenkindern. Heißt es nicht, ein Machtmittel in Bewegung setzen, wenn der Himmel sich auftut und seine wunderbare Kostbarkeit, den Geist des Vaters und des Sohnes, in ein Menschenherz herniedersenkt, und wenn die Macht Satans gebrochen wird, weil ein schwaches Menschenkind durch das Gebet den allmächtigen Arm Gottes bewegt hat! Das ist möglich! Noch heute kommt der Himmel, noch heute kommt der Himmelskönig in unser Herz hinein, und dann wird alles neu: Satans Ketten fallen, die Finsternis muss weichen, der Erlöser wird erkannt und kann Seine Herrlichkeit offenbar machen, und Sündendienst, Sorgenmacht und Schwermutsgeister müssen fliehen. Wieviel haben wir schon darin erlebt!

Aber nicht nur unser Geist und unsere Seele nehmen teil an den Segnungen des Gebets, sondern auch unseren Leibern kommen sie zugut. Ist's möglich, dass aufs Gebet hin die Leiber gesegnet werden? Ach freilich! Was mich betrifft, so bin ich überzeugt, ich stände nicht mehr hier und wäre nicht in das Lebensjahr eingetreten, in welchem ich stehe, wenn der Herr meinen Leib nicht wiederholt angerührt hätte. Heißt es doch am Anfang des Verses, aus dem unser Text genommen ist: „**Betet füreinander, dass ihr gesund werdet!**“ Wir haben einen großen, einen herrlichen Heiland, der nicht nur kleine Schmerzen und Krankheiten heilen kann, sondern der, auch wenn große Dinge vorliegen, geradeso gern und geradeso sicher helfen kann.

Aber noch weiter reicht das Machtmittel der Kinder Gottes, reicht der Arm des Allmächtigen. Habt nur Vertrauen! Betet aufrichtig, betet gläubig! Da sind z.B. Leute, die haben unbekehrte Verwandte. Da sagt ihnen der Teufel: „Du musst bescheiden sein, darfst nicht denken, dass dich Gott in der Fürbitte für diese Leute erhören wird!“ Ja, ja, damit unsere Verwandten verlorengehen, darum sollen wir „nur recht bescheiden sein“. Sollen wir uns die Verheißungen unseres Gottes kürzen lassen? Steht nicht geschrieben: „Dass ihr etliche selig macht!“ Man sagt: „Da lass deine Finger davon, das ist Gottes Sache!“ Ja freilich ist das Gottes Sache, aber Er will sich unser bedienen, um Seine Sache auszuführen. Und steht nicht auch in der Schrift, und zwar im Zusammenhang mit unserer Stelle, dass wir Menschen bekehren, ja ihnen vom Tode helfen können? (Jak. 5,19.20) Meine Teuren, macht euch einmal daran: anstatt über die Mitmenschen zu reden und zu seufzen, geht auf die Knie! Was sollen, was können wir unseren Mitmenschen geben? Antwort: Das Leben. Wodurch? Durchs Gebet. Wir können andere selig machen durch Gebrauch unseres Machtmittels, durch wirksames Gebet, denn Gott handelt, wenn wir nach Seinem Willen bitten. Hast du anderen schon das Leben gegeben durchs Gebet? Lasst uns doch lernen, Leben zu geben, Seelen zu bekehren durch Anwendung unseres wunderbaren Machtmittels, durchs Gebet.

Durchs Gebet können wir auch Gottes väterliche Hand auftun, dass Er uns versorgt. Wir erleben es ja täglich. Wenn unsere vielen Hausgenossen immer wieder an einem gedeckten Tisch sitzen dürfen, so müssen wir mit Dank und Beugung bekennen: „Wir haben nie Mangel gehabt.“ Nie Mangel gehabt haben auch unsere Missionare draußen. Und wie manches durften wir draußen erwerben, bauen, einrichten zum Besten der verlorenen und wiedergefundenen „Schafe aus dem anderen Stall“, und dies alles geschah als Antwort auf unsere Gebete.

Wir sollten uns viel mehr interessieren für Leute, die hineingegangen sind in das Geheimnis eines wahren Gebetslebens. Das erfrischt uns und macht uns Mut. Hat nicht Elia, „der ein Mensch war wie wir“ (Jak. 5,17), den Himmel bewegt zum Gericht über die Gottlosen und wiederum auch zur Gnade über sein Volk! Und wie vorbildlich ist das Gebetsleben eines Georg Müller oder eines Hudson Taylor! Das sollte man studieren! Lassen wir uns doch vom Feind nichts streichen von all dem, was wir durch das wunderbare Machtmittel des Gebets nach Gottes Willen ausrichten können!

Aber ich fürchte, viele Leute, ja viele Kinder Gottes stehen noch vor der Gebetstür und haben noch kaum hineingeschaut in das wunderbare Geheimnis des wirksamen Gebetslebens. Aber Gott wird geehrt und erkannt durch ein wahres Gebetsleben, und Satans Macht wird durch dasselbe gebrochen: Darum ist der Feind so geschäftig und verschlagen, uns in Bezug auf dieses Vorrecht in Finsternis und Täuschung hineinzubringen.

## Wenn wir nun wissen, dass das Gebet ein Machtmittel ist, wozu verpflichtet uns diese Tatsache?

Zunächst erwächst uns die Pflicht, aus der Heiligen Schrift und aus eigener und anderer Erfahrung den Wert und die Macht des Gebets genauer kennenzulernen. Was man nicht kennt, das kann man auch nicht recht schätzen.

Je mehr wir aber diese unsere Vorrechte erkennen, desto mehr erwächst uns das Bedürfnis und die Pflicht zu beten. Jakobus 4,2.3 heißt es: „**Ihr habt nicht, darum, dass ihr nicht bittet; ihr bittet und nehmt nicht, darum, dass ihr übel bittet.**“ Es gilt, sich wirklich Zeit zu nehmen zum Beten; es gilt, sich für diese heilige Aufgabe abzusondern und hinzugeben. Wollte man nach dem Grund forschen, weshalb so viele Niederlagen, so viele Mängel, so viele Misserfolge vorhanden sind in dem Leben der einzelnen und ganzer Gemeinschaften und Arbeitszweige, so wäre die richtige Antwort gewiss in vielen Fällen: Es ist viel Wissen da, viel Arbeiten, viele Unternehmungen, aber es fehlt am Gebet. Oder vielleicht betet man auch, aber man versteht nicht zu nehmen; es ändert sich nichts, man empfängt nichts, denn man versteht nicht, recht zu beten. Ist es nicht eine Schande, wenn man den Gebrauch eines solchen Machtmittels geringachtet, indem man es entweder in gesetzlicher Weise missbraucht zur Aufrichtung eigener, fadenscheiniger Gerechtigkeit, oder indem man gar damit spielt und Gottes heiligen Namen gedankenlos missbraucht? Wenn wir beten wollen, so sind wir verpflichtet, allen Fleiß anzuwenden, damit wir in den Stand gesetzt werden, dieses Machtmittel auch wirklich zu gebrauchen. Da gilt es, sich selbst gründlich zu sondieren. Nichts reinigt so das Herz wie das wahrhaftige Gebet, weil man sich immer wieder vor Gott prüfen muss. Es nötigt uns, alles adamitische Leben, alles Leben der Selbstsucht, das von Gott gerichtet ist, unser Gewissen beschwert und unser Herz verfinstert, zu richten und zu lassen, und dagegen den Geist Gottes, der auch der Geist des Gebets ist, anzuziehen, damit wir unwiderstehliche Beter werden, die Gott anrufen können durch den Heiligen Geist und die eindringen können ins Heiligtum, wo der lebendige Gott ist, der alle unsere Kleinigkeiten und alle Schwierigkeiten, alle Berge und auch die geringsten Sachen kennt und ein Herz und ein Ohr für uns hat. Ja, unser Vater in Christus hört uns und erhört uns. O wenn wir das wissen und bezeugen können, dann haben wir eine tief herrliche und ernste Nötigung, wirklich Gebetsmenschen zu werden, die ins Heiligtum eingehen und dort in Anbetung allezeit verharren, die allezeit beten, beten ohne Unterlass, d.h. die in allen Nöten, Schwierigkeiten, Leiden und Freuden liebend verkehren mit ihrem himmlischen Freund und in wahrer Herzens- und Lebenshingabe auf Seinem Altar gefunden werden, bereit und geschickt zu Seinem seligen Dienst.

Solche Beter und Diener sucht der Heiland. Mögen die Kinder Gottes sich entschließen, solche zu werden! Aber in diesem Heiligtum kann der alte Mensch mit seinen Neigungen, mit seiner Selbstsucht und mit seinem Eigenwillen nicht leben. Darum, wer in diesem Stand leben will, der überlasse den alten Menschen mit seinen Lüsten und Begierden dem Kreuz und ziehe den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dann wird ihm das Machtmittel der Auserwählten Gottes zur Verfügung stehen, und er wird die Wunder seines Herrn schauen.

# Werdet voll Geistes!

**„Werdet voll Geistes (wörtl.) indem ihr redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen, und indem ihr Dank saget allezeit für alles Gott und dem Vater in dem Namen unsers Herrn Jesu Christi, indem ihr untereinander untertan seid in der Furcht Gottes“**  
Eph. 5, 18b-21

Das Gebot: „**Werdet voll Geistes!**“ gilt zwar allen Menschen, aber in erster Linie den Kindern Gottes, Alten und Jungen, Männern und Frauen. Sie alle haben es nötig, mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein, um das Vorrecht zu genießen, als echte Kinder Gottes und als Zeugen der Erlösung ihres Heilandes auf Erden zu leben und um die Kraft zu haben, ihrem Gott auch in allen Widerwärtigkeiten des Lebens in Wahrheit zu dienen. Aber wenn dies Gebot die Bedingung für ein göttliches Leben und für einen wahren Gottesdienst ist, so ist es ebenso wie ein Vorrecht zugleich auch eine Pflicht für jedes Gotteskind, sich mit ganzem Herzen danach auszustrecken, bis es diese Gnade erlangt hat.

Daß das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist nicht gleichbedeutend ist mit Wiedergeborensein, geht unter anderem aus dem Epheserbrief aufs deutlichste hervor. Dort ist von den Ephesern gesagt, daß sie durch den Geist Gottes wiedergeboren und versiegelt worden seien, und doch wird gerade ihnen der göttliche Befehl erteilt, sich mit dem Geist Gottes erfüllen zu lassen. Aber man hört diese Botschaft und glaubt sie nicht, oder man achtet sie nicht. Man hat sich eben zu sehr daran gewöhnt, christliche Fertigkeit und Gewandtheit oder auch christliches Wissen, Beredsamkeit und Sitte an Stelle der Ausrüstung mit Kraft und Leben von oben zu setzen. Und doch ist diese Kraft unentbehrlich, wenn man wirklich ein Zeugnis für die Erlösung in Christus sein will. Es ist schon ein Großes, wenn jemand dies erkennt und danach trachtet. Leider aber geschieht es nicht selten, daß gerade in den Kreisen der Frommen dieses Trachten als Unnüchternheit gebrandmarkt wird, und so geben viele, welche einen kurzen Anlauf gemacht haben, wenn sie nicht sofort den Erfolg sehen, das Trachten danach wieder auf und begnügen sich mit ihrem alten Zukurzkommen, mit einem Leben, das kein wirkliches Zeugnis für die herrliche Erlösung ist.

Vom Geist erfüllt sein bedeutet: einen das Herz ausfüllenden, allezeit gegenwärtigen, allgenugsamen, lebendigen und herrlichen Erlöser haben, wodurch das Fragen und Suchen des Menschenherzens nach Hilfe oder Trost wirklich zur Ruhe kommt. Durch den Geist Gottes weiß das Herz nun, mit wem es jeden Augenblick rechnen darf. Jesus lebt, Jesus wirkt jetzt jeden Augenblick in uns zu unserem Heil. Er gibt das Wollen und Vollbringen. Das erkennt man aber nur durch das Licht des unser Herz erfüllenden Heiligen Geistes. Ebenso weiß das Herz jetzt auch, daß es mit seinen eigenen Kräften und Entschlüssen, mit seiner eigenen Weisheit und seinem Können, mit seinen eigenen Plänen, Wünschen und Zielen nicht mehr rechnen darf noch muß. Das eigene Leben ist ans Kreuz gebracht, und Christus hat den Thron des Herzens eingenommen, und in der Stille des Heiligtums, wozu jetzt das Herz geworden ist, empfängt der Mensch die Weisungen und Mahnungen, die Anstöße und Kräfte zum Handeln. Es findet fortan ein wunderbarer Austausch statt: man gibt das Eigene dem Herrn, und er gibt uns dafür das Seine; es ist ein Bitten und Nehmen und Danken. Wie das Eisen vom Feuer durchglüht wird und wie es seine Kälte, Dunkelheit und Sprödigkeit durch des Feuers Hitze, Licht und Beweglichkeit verliert, so ist der, welcher von dem erfüllt wird, von dem gesagt ist, daß er mit Feuer tauft. Da schmelzen auch die Ketten der Sünden, die Stricke der Weltlust werden versengt, und statt dessen erfüllt selige Lust an dem herrlichen Heiland und heilige Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott das Herz, ein „Beugen ohn' Aufhören“, heiliges Liebesfeuer, reines Leuchten und rückhaltlose Gefügigkeit gegen den Herrn teilen sich der Seele mit, und die Selbstsucht hat der selbstlosen Liebe Platz gemacht. Wie die Rebe von ihrem Fuß im Weinstock an bis in ihre Zweige, Blätter und Früchte vom Saft des Weinstocks erfüllt ist, so wird Jesus, die stets fließende Lebensquelle, der Antrieb zum Denken, Reden und Handeln, und statt der Werke des Fleisches wird die Frucht des Geistes offenbar im Leben seiner Gesalbten. Je stiller, je mehr hingegeben und je kindlicher der Mensch durch diese von dem Heiligen Geist verklärte Gegenwart seines Herrn wird, desto mehr können sich göttliche Kräfte äußern und auswirken im Leben und Dienst zur Ehre des Erlösers. Herrliche Früchte im eigenen Leben und auch im Leben anderer sind dann die Folge davon.

# Dienstanweisung für Reichgottesarbeiter

Die allererste Voraussetzung für einen, der ein rechter Knecht oder eine rechte Magd des Herrn sein will, ist die, dass sein Leben eine deutliche Predigt sei, eine Bestätigung seiner Worte, ein Zeugnis für seinen Herrn, ein Wohlgeruch Christi. Es darf bei ihm unter keinen Umständen so sein, wie schon Augustin von den Lehrern seiner Zeit klagt: „Mit ihrer Lehre bauen sie, und mit ihrem Leben reißen sie nieder.“ Taten reden lauter als Worte, und wenn unsere Taten dem Evangelium nicht entsprechen, wenn wir ein Doppelgesicht haben, eins beim Dienst an anderen und ein anderes im eigenen Leben, so traut man uns nicht, und das mit Recht. Wir haben dann kein Anrecht, von Gott zu erwarten, daß er unsere Arbeit segne.

Nur ein demütiges Herz kann wirklich völlig dem Dienste Gottes geweiht sein, nur ein Solches kann sich in alle Aufgaben, auch in diejenigen, welche voll Selbstverleugnung sind und bei welchen für Genuss, Bequemlichkeit, Erwerb und Ehre nichts herauskommt, in kindlichem Gehorsam schicken. Ein solcher Mensch wird dann nicht ein unzuverlässiger Bote für den Herrn sein, der gerade dann versagt, wenn er nach Gottes Willen dienen sollte, weil er eben nicht von sich selbst bekehrt ist (Hos. 7,16).

Die Demut ist vielmehr für jede Gnade, deren sie sich unwert hält, dankbar und achtet jede Aufgabe, auch die unscheinbarste, groß und übt darin Treue. Einen solchen Menschen kann Gott auch segnen ohne Gefahr, dass ihm der Segen schaden werde.

Wo dagegen diese Tugend fehlt, da gelingt es dem Feind leicht, Erfolge oder den Einfluss, welchen ein Reichgottesarbeiter zu haben berufen ist, zu benutzen, um denselben hochmütig oder herrschsüchtig zu machen. Man wird ein kleiner König oder Papst, und es schleicht sich ein anspruchsvolles Wesen ein mit seinen Begleiterscheinungen der Unfehlbarkeit und Rechthaberei, der Unzufriedenheit, Empfindlichkeit, der Selbstentschuldigung und Verkleinerung der eigenen Sünden und vielleicht auch Vergrößerung der fremden Sünden. Dazu kommt auch liebloses Richten und Neid ändern gegenüber. Da ist dann der Segen Gottes bald unterbunden. Manches Geheimnis der **Unfruchtbarkeit** in Reichgottesarbeiten findet in dem Mangel an Demut der Reichgottesarbeiter seine ausreichende Erklärung.

Die wahre Liebe besitzt einen **Streitergeist**, der sich hingibt an die Sache des Herrn und dafür eintritt, koste es, was es wolle. General Booth sagte einmal folgendes: „Ein Knecht Gottes muß einen Streitergeist haben, d. h., er muss ein solches Herz haben, welches im tiefsten Grunde einem Streiterleben zustimmt, um Seelen zu retten; er wird sich selbst zur Seelenrettung hergeben, er braucht nicht dazu angetrieben zu werden. Er wird vielmehr ein solches Leben jedem andern vorziehen, ja es wird dies seine Freude und sein Ergötzen sein. Er will lieber zum Kampf ausziehen, als bequem zu Hause bleiben; wenn er diesen Streitergeist hat, wird er auch imstande sein, Spott, Selbstverleugnung, Leiden und mancherlei Entbehrungen, welche ein solches Leben erfordert, zu ertragen.“

Wenn wir nach dem Geheimnis wirklich gesegneter Arbeiter im Reich Gottes forschen, so werden wir gewiss hineingeführt in die Stille ihres Gebetskämmerleins.

Besonders ist diese Stille zu üben vor und nach der Verkündigung des Wortes Gottes, abgesehen von den regelmäßigen, festgesetzten Gebetszeiten und abgesehen von den Gebetszeiten, zu welchen der Geist Gottes besonders mahnt. Je mehr jemand darin Treue übt, desto mehr wird allmählich das ganze Leben zu einem Gebet; d. h. zu einem liebevollen, gebeugten, verständnisvollen Stehenbleiben vor dem Herrn und zu einem Verkehren mit Ihm in Bezug auf alle Anliegen des Lebens und des Berufs. Der Segen dieses stillen, fortgesetzten Schöpfens wird gewiss offenbar werden in der neuen Kraft, im eigenen Leben und durch tiefere Erkenntnis der Herrlichkeit der Erlösung und der Führungen Gottes.

Je stiller ein Herz ist, Je mehr es sich in der Gegenwart Gottes befindet, desto einfacher und leichter wird das Abweisen aller Zerfahrenheit und Zuchtlosigkeit auch in Gedanken sein. Darum ist besonders darauf zu sehen, dass man durch den Heiligen Geist des Fleisches Geschäfte, also auch die zerstreuenden und unnützen Gedanken und verkehrten Phantasien, tötet. Es gilt, sich bewahren zu lassen vor einer Art **geistiger** Landstreicherei. Solches Vagabundieren der Gedanken ist ein Zeichen einer geistigen und geistlichen Zucht- und Ziellosigkeit und ist eine Verarmung, während uns doch der Zugang zu den Schätzen Gottes erschlossen ist und offensteht.

Besonders gilt es für einen Diener und eine Dienerin Gottes, jede Gelegenheit zu benutzen, um sich selbst zu verleugnen. Kann man doch ohne Selbstverleugnung überhaupt gar nicht Jesu Jünger sein. Ein wahrer Jünger des Herrn trachtet nicht danach, immer größere Ansprüche zu verringern und immer kleiner zu werden. Denn er kann nicht vergessen, dass sein Meister, auf dessen Erscheinung er hofft und wartet, nicht hatte, da er sein Haupt hinlegen sollte; und wenn ihm auch diese oder jene Bequemlichkeit angeboten oder geschenkt werden mag, so wird er gewiss vorsichtig sein mit der Annahme und dem Gebrauch derselben; besonders aber wird er nie sein Herz daran hängen dürfen und wird dadurch, daß er ebenso zufrieden ist, wenn er jene Dinge entbehrt, als wenn er sie hat, beweisen, dass er in der Tat davon los ist und daß solche Dinge nicht sein Gutes oder Seine Schätze bilden, sondern dass er in Jesus etwas viel Besseres besitzt.

Ein Diener Gottes soll **stets** ein ganz bereites Werkzeug seines Meisters sein und ein lebendiges Opfer für ihn, zu allem guten Werk völlig geschickt; er soll alle Gelegenheiten und Augenblicke recht auskaufen. Es soll von ihm für jeden Auftrag vom Herrn und seinem Geist die unwiderstehliche Gewalt der Wahrheit und Liebe gesucht und empfangen werden, wie unser Herr sie besessen hat.

Das Zeugnis sowohl im Wort als auch im Wandel soll stets überzeugend und überführend sein, getragen von dem Bewusstsein des großen Wertes und der Bedeutung des Augenblicks oder des Heute und eingegeben von der Erkenntnis, wie hoch die Seelen von Gott geschätzt sind. Keine Gelegenheit sollte vorbeigelassen werden, um einen Erfolg für die Sache Gottes zu gewinnen, kann man doch nie wissen, wie entscheidend eine Stunde, ein Augenblick, ein Wort, ein Blick, auch eine scheinbar ganz unwichtige Handlung sein kann. Vielleicht kann Gott irgend etwas dergleichen gebrauchen, um Seelen zu retten oder dieselben in eine Bahn zu bringen, auf welcher sie des Herrn auserwählte Gefäße und Rüstzeuge werden können. Versäumte Augenblicke und Gelegenheiten, wo ein Diener Gottes aus Gleichgültigkeit oder Trägheit, aus Lieblosigkeit oder Furchtsamkeit sich gehen lässt, anstatt auf der Hut zu sein und in der Kampfesrüstung zu stehen, können vielleicht nie mehr wiederkehren, und Seelen können infolge solcher Versäumnisse verlorengehen.

# Quellen:

Sämtliche Texte sind der [Glaubensstimme](https://www.glaubensstimme.de/), Stand: Oktober 2021, und den dazugehörigen Seiten entnommen. Diese Seiten sind:

[Alte Lieder](https://www.alte-lieder.de/)

[Briefe der Reformationszeit](https://briefe.glaubensstimme.de/)

[Gebete](https://gebete.glaubensstimme.de/)

[Zeugen Christi](https://www.zeugen-christi.de/)

Bei vielen, aber nicht bei allen Texten sind auch die Quellen angegeben.

\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----

Die Bücher der Glaubensstimme werden kostenlos herausgegeben und dürfen kostenlos weitergegeben werden.

# Spendenaufruf

# Jung St. Peter zu Straßburg

Ich hatte vor einigen Tagen das Vergnügen, in Straßburg die Kirche Jung St. Peter besichtigen zu können - das ist die Kirche, in der Wolfgang Capito die Reformation einführte und lange predigte. Sein Nachfolger war Paulus Fagius, der dann mit Martin Bucer nach England ging und dort starb.

Es war für mich ein besonderes Erlebnis, weil ich mich mit der Reformation in Straßburg schon lange verbunden fühle. Die Kirche ist immer noch evangelisch, und der Mitarbeiter, der die Kirche betreute, gab mir eine Reihe interessanter Informationen über die Geschichte der Kirche.

In den letzten Tagen habe ich für die Glaubensstimme das Buch „[**Die Jung St. Peter-Kirche in Straßburg**](https://glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:l:lambs:lambs-jung_st_peter)“ von Jean-Philippe Lambs, einem Prediger an Jung St.-Peter von 1835 bis 1854, überarbeitet und aufgenommen.

Der Erhalt von Jung St. Peter ist teuer, die Gemeinde ist auf jede Spende angewiesen. Daher möchte ich auch hier zu Spenden aufrufen. Es gibt die Möglichkeit, per Paypal für diese Kirche und ihre Erhaltung zu spenden:

[**Spendenlink Paypal**](https://www.paypal.com/donate?token=b7G3oIVgTBlBnD5xW0Iz05oAoJh0T8h3aTPg71OLXX_gEIT3rCzUPA37ADUQbWqiQvlFIzesNXGr22ZY)

Die Homepage von Jung St.-Peter ist [**https://www.saintpierrelejeune.org/**](https://www.saintpierrelejeune.org/)

Ihr wisst, dass die Glaubensstimme - und auch die Bücher der Glaubensstimme - von Anfang an kostenlos waren. Das werden Sie auch bleiben. Manche fragen mich, ob ich Spenden annehme - das ist nicht der Fall. Aber jeder, der für Jung St.-Peter spendet, macht mir eine persönliche Freude, auch wenn ich es nicht erfahre.

Euch allen wünsche ich Gottes reichen Segen.

Andreas Janssen   
Im Kreuzgewann 4   
69181 Leimen

Natürlich suche ich immer noch Leute, die Zeit und Lust haben, mitzuarbeiten - wer also Interesse hat, melde sich bitte. Meine Email-Adresse ist: [webmaster@glaubensstimme.de](mailto:webmaster@glaubensstimme.de). Insbesondere suche ich Leute, die Texte abschreiben möchten, bestehende Texte korrigieren oder sprachlich überarbeiten möchten oder die Programmierkenntnisse haben und das Design der Glaubensstimme verschönern können.